















　　This paper focuses on the negotiating process between MITI and IBM in the late 1950’s and elucidates how 
Japan’s early computer industry tried to form a partnership with foreign capital and introduced its technology, 
while preventing the said technology from entering the domestic market.
　　At the beginning of the negotiations, IBM Japan offered MITI a technological partnership with IBM WTC.　
MITI did not accept the offer and instead proposed that IBM form a partnership with other Japanese computer 
manufacturers en bloc.　IBM didn’t agree to it and instead proposed that Japanese manufacturers participate in 
production as subcontractors.　Hence, negotiations came to a standstill.
　　After that, as IBM’s patents with computer technology increased rapidly in Japan from 1958 to 1959, the 
Japanese side realized that they could not avoid those patents.　Because IBM applied for a lot of patents in Japan 
from 1954 to 1955, they were sequentially examined, granted, and publicized.
　　Consequently, the Japanese side had to change their strategy, from introducing computer technology to get-
ting the patent licenses of IBM.　IBM’s thorough patent policy drove the Japanese side to end up with minimum 
results.
　1　は じ め に
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公告番号 名称 優先権出願日 出願日 公告日
30-2301 レコード処理機械に関する改良 1945.6.30 1951.3.31 1955.4.8
30-4153 テープ捲取捲戻機械の改良 1952.5.28 1952.12.30 1955 .6.18
30-5110 レコードにより制御される会計及び統計用機械に関する改良 1949.1.31 1951.3.31 1955.7.25
30-5801 電子的装置に関する改良 1948.7.9 1951.3.29 1955.8.20
30-7112 静止型二進貯蔵装置の改良 1953.1.2 1953.12.19 1955.10.5
30-7753 磁気貯蔵装置の改良 1952.10.25 1953.10.24 1955.10.26
31-3457 静止型二元貯蔵装置 1953.1.2 1953.12.10 1956.5.12
31-3458 数字式計算機の改良 1953.2.5 1954.2.5 〃
31-3855 分類器の改良 1953.5.26 1954.5.26 1956.5.25
32-1901 計数データの記録装置に関する改良 1951.11.23 1952.9.24 1957.3.25
32-5952 記録カード変換器 1953.5.28 1954.5.21 1957.8.7
33-362 タイプライターの為めの行整理機械に関する改良 1953.3.12 1954.2.19 1958.1.25
33-2053 数字式計算機 1953.10.26 1954.10.23 1958.3.26
33-4755 情報登録のため座標式に配置された記憶素子の行列形を有する事務用機械に関する改良 1953.11.27 1954.11.27 1958.6.19
33-8803 静止型データ貯蔵装置の改良 1953.12.18 1954.12.17 1958.10.3
33-8804 蓄電器記憶装置に関する改良 〃 〃 〃
33-9404 記憶方式に関する改良 1953.11.17 1954.11.17 1958.10.24
33-9405 同時電流型記憶方式に関する改良 〃 〃 〃
33-9406 二進式トリガー回路に関する改良 1953.12.3 1954.12.30 〃
33-10356 カード給送機構の改良 1954.5.21 1955.5.20 1958.11.29
34-713 ワイヤー印字機 1954.10.13 1955.8.17 1959.2.17
34-1351 計数型計算機に関する改良 1953.12.17 1954.12.16 1959.3.13
34-1353 表時機構に関する改良 1954.2.8 1955.1.19 〃
34-1360 磁心登録器 1953.12.31 1954.12.29 〃
34-4503 演算装置に関する改良 1953.12.18 1954.12.9 1959.6.2
34-4504 データ転移方式に関する改良 1953.12.21 1954.12.21 〃
34-4507 残留磁気の相対的状態により 2進式数字を表わす電気的衝撃を記録するための記憶装置に関する改良 なし 1955.7.14 〃
34-5451 計算機の改良 1953.6.9 1954.6.9 1959.6.27
34-6653 電気的衝撃の伝達によりパルスの形のインフォーメーションを磁気的に記録する装置に関する改良 1954.7.8 1955.7.8 1959.8.4
34-6663 比較回路に関する改良 1954.5.17 1955.5.17 〃
34-7152 データー処理方式に関する改良 1953.12.31 1954.12.30 〃
34-7155 記録解読兼記憶装置 1954.10.5 1955.9.3 1959.8.18
34-7751 二進式加算器に関する改良 1954.2.26 1955.2.19 1959.9.4
34-7757 カード分類器に関する改良 1953.12.21 1954.12.21 〃
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